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A ]apanese Questionnaire Research Project: a report 
on the intermediate level speaking 500 course 
KOBAYASHI Makiko， MIKI Kyoko 
[Abstract] This is an overview of the intermediate speaking class at. the Intemational 
Student Center in Tsukuba University. The goals of this course are: 1) to under-
stand cultural and social themes using visual materials and themed discussions 
conducted in simple ]apanese， and 2) to be able to conduct a simple questionnaire 
research project in ]apanese， analyze the data， and report on the results. The first 
goal seeks to promote wider interest and concem in soc:iety， and in doing so， 
becomes a method for choosing themes which suit the purpose of the second goal. 
This paper reports on the steps taken to produce desirable leamer projects， examines 
]apanese performance in an academic situation based on learners' project outcomes， 
and reviews the course in accordance with material provided by leamers in course 
evaluations. 
[Keywords] intermediate level ]apanese leamers， ]apanese language performance， 
questionnaire research project， leamer二centered
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1 .はじめに
筑波大学留学生センタ一日本語補講コースは、中上級の技能見Ijコースが500から800ま
















から前期に位置づけられていた(関崎他、 2012)。しかし、 2013年度の 2学期制移行に伴














































①前半(1 回目 ~7 毘自) :文化、社会性のあるテーマについて、視聴覚教材を用いて
理解を深め、テーマに沿って簡単な日本語でディスカッションする
②後半 (81耳目 ~15回目) :日本語で簡単なアンケート調査ができ、その結果について
分析し、グループ発表する
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7 Step 1質疑応答 決める
Step2ディスカッション









1 1.グラフや図の読み方、説明の仕方 . I翠やグラフの竹斗或
2.アンケート調査のまとめ


















ら発表へ-~ (佐々 木他、 2009)を参考にし、毎時間アンケート調査発表への手引きとして














































































[jg] 1 ] 学習者のアンケート謂査の背景や岳的の例
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3. いつからアニメが好きになったか? (1年以内 1-5年 5年-10年 10年以上)






8， J寄りの人の中でアニメオタクがいますか。(いる いない 気にしていない)
9，そのような人をどう患いますか。(他人に迷惑をかける いい趣味だ 気にしていない)
まず、質問項目 lで好きなアニメがあるか、ないかで対象を分け、「ある」と解答した






















































































































































1.つまらない 。 lむずかしし1iQ 
2 。 2 I 0 
3 。 3 
4 饗1 4 
5.おもしろい 5.かんたん


















5.とてもそう思う。 5 10 
開く能力が伸びたか
lそう思わない I~' I 
4 
5.とてもそう思う 。 5 10 
{図 8] 発表の能力の評価とインタビューによる聞く力の評価 *有効回答数19
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【図12] アンケートシート作成の評価
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まず、アンケートの作成については、全体の55%にあたる11名が「難しかったj と答え
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【図13J アンケート結果の考察の評価
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